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は じ め に
本研究は、災害等の非常時の保育実践における事例の












































第 1 期 ヤジエセツルメント保育所発足から文集『レ
ンガの子ども－母親特集号－ 9 月のまとめ』
作成時期（1960年 2 月 7 日～ 9 月末日）
第 2 期 文集『レンガの子ども－母親特集号－10・11
月のまとめ』作成時期（1960年10月～11月）
第 3 期 文集『レンガの子ども－伊勢湾台風の記 母
親特集号 No.3－』と文集『レンガの子ども











































て開設し、翌年 2 月 7 日正式発足、1962年 8 月15日に名























































































そのような中、 7 ・ 8 月の仮設住宅内の赤痢発生騒動























































































































































































































































































































































































































The Process of Forming the Subject in Parents:
Focusing on the Yajie Day Nursery from 1959-1962
Kaori HIRANO
Abstract：This paper analyzes the childcare movement for the establishment of the Yajie Settlement Day
Nursery in Minami Ward, Nagoya City, after the area was struck by the Isewan Typhoon in 1959.
A copy of a memoir entitled “Renga no Kodomo” ‒ written by Hahaoya Tokusyuugou ‒ has recently been
discovered in the library of the Yajie Settlement Day Nursery. Parents hoped that their requests for a nursery
would help them to cope with the problems caused by the natural disaster. The effective childcare movement
benefited the community’s children and helped in the organization of work to promote recovery.
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